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With the number of undergraduate & graduate students increasing. The city in China had to provide basic 
social service which the government has promised. Ant tribe settle for a poverty-level existence and separated 
in a city. The situation of Ant tribe made the social public service hard to access to every people. The situation 
become critical, without the support Ant tribe are hardly to find a good job or start their own business. This 
project is about to make a facility where the Ant tribes can easily access to social public service and give a 
good start to their own business or their career. 

















就職できなかった大卒者は、2007 年には 100 万人、2008












図 1 大学卒業者数の推移（万人） 







































地下鉄１号線 CPU 中国薬科大学南延線を乗れば、45 分
で南京に着きます。周辺の学校数は６所であり、年間卒業

















































































































































































































図 10 視点や視線方向分析 
 




























































図 12 建築の環境循環予想図 
 
このプロジェクトは一つローコストレンタルハウスだ
けではなく、現在中国政府は蟻族（大学卒業者）に注目し
始めた。沢山の解決案と政策が出していた。その代わりに
各都市自体の特有な問題（人的、経済的、地域文化的）が
ありまして、政策が順調に遂行できない場がある。 
この建築が住む場所の提供をベースとして、多くの政策
の対象者を集め、この人たちに社会福祉サービスを効率的
に利用することを目標として考えた。 
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